



Henri Gil-Marchex’s attempts at cultural exchange between Japan and France: 
con仕ibutionsto Japanese music research and the composers’circle 
白石朝子
SHIRAISHI Asako 
Henri Gil-Marchex was a French pianist who concertized around Europe in the first half of 
Twentieth century. He visited Japan in 1925, 1931{twice) and 1937, four times in total, giving 
concerts and lectures in various places throughout Japan. 
In廿lispaper, Henri Gil-Marchex’s Japanese music research and his contributions to composers 
in Japan are discussed. While researching Japanese music, Henri Gil-Marchex made four visits to 
Japan. which developed his viewpoint on Japanese music, not only in terms of the progression 
of traditional Japanese culture but also the development of the overall Japanese music world in 
which Japanese people adapted to Western music. Furthermore, while recognizing the progress 
of Japanese composers, he pointed out that the Japanese placed a disproportionate emphasis on 
German music in musical education. With each visit, Gil-Marchex deepened his friendships with 
Japanese composers. He supported conce此sorganized by出eJapan Society for Contemporary 
Music, and contributed articles in甘oducingJapanese composers to French magazines. 



































ジル＝マルシェックスは、日本の文化から着想を得て《芸者の7つの歌SeptChansons de Geishas~ 
と《古き日本の二つの映像DeuxImages du Vieux Japan》を作曲した。どちらも 1935年に楽譜が出
版されている。前者は、 1926年出版の詩集『Chansonsde Geishas』7から選んだ詩をもとに作ら
























































彼は演奏活動の傍ら、 11月にはRevueMusicaleに『日本の音楽LaMusique au Japan』と題した
15ページの長い論文を載せている。ジ、ル＝マルシェックスは、この論文においてポールクローデル









































































































































第ー に、ラヴ、エル (Joseph-MauriceRavel 1875 1937）が挙 写真2ジ、ル＝マjレシエックス右）とラウ土jレ
126 
アンリ・ジル＝マルシェックスによる日仏文化交流の試み 4度の来日（1925-1937）における日本音楽研究と日本の作曲界への貢献
げられる。ラヴ、エルは、 1924年、《ツィガー ヌ Tzigane》の初演を依頼したように、ジル＝マルシェッ
クスをピアニストとして評価していた。また、 1925年、ジ、ル＝マルシェックスがラヴ、ェルの《子供






ガPreludeet Fugue Op.46》を完成させ、 1935年、作品を献呈されたジ、ル＝マルシェックスが初演
を行った。また、ジ、ル＝マルシェックスはルーセルのピアノ技巧に関する論文を書いている 500
その他にも、ジ、ル＝マルシェックスに対して作品を献呈した作曲家として、オーリック（Georges
Auric 1899・1983）、フェルー（Pierre-OctaveFerroud 1900-1936）、シュルホフ（ErwinSchulhoff 
1894-1942）、ロザンタール（ManuelRosenthal 1904-2003）が挙げられる（表2）。
出
IParis: Roua凡 Lerolleet Cie 1924 
IParis:HEUGEL Edi匂ur 1927 1926 
1927 
IParis: La Si1'晶neMusicale 1931 1931 














Concerto pour piano et orchestre≫ のソリストを務めた。そして、1937年7月3日にジ、ル＝マルシェッ




















が開催された。演奏曲は、松平頼則《フルートとピアノソナチネSonatinepour flite et Piano》、池内
友次郎《古い日本の旋律に基づくチェロのための幻想曲Fan伽 iepour violoncello sur violoncelle sur un 
air japonais ancien》、清瀬保二《ピアノのための小，組曲Petitesuite pour piano》、 J.-B.Loeillet《Sonate
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